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Abstract
In response to an urgent call for communication education in Japanese higher education, this 
paper attempted to establish an effective pedagogical policy as to the development of foundational 
capacity for face-to-face interaction. Drawing on phenomenologically-oriented relational somatics, 
the author proposed a three-stage model of learning tasks―awareness of existence,  awareness 
of the implying, and words as action―which are compatible with the developmental theme of 
encountering the other and the self addressed in late adolescence. Those learning tasks may also 
be incorporated into hidden curriculum via the teacher's body (quality of presence). Through 
transforming the way of relating to their own body, students are expected to assume a critical 
attitude against the mainstream notion of the naturalized and commodified body, hence to make 
more authentic choices and expressions.
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学省）、あるいは OECD の AHELO（Assessment 



















































































































































（the body experienced from within）を表す。この分
野は、20 世紀後半に、米国の現象学者であり身
体教育の実践家（Feldenkrais Method の教師）で
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ことが
できなかったのである。そして逆に、むかむかして、吐































































































































































































































































































て感じ分けていく（being all there あるいは giving 
yourself wholeheartedly with greatest precision and 
greatest honesty）。それを通して、身体が必要な
変化を解発し（unfolding）、意識の上では自由で
































して精神分析を発展させた W. Reich も影響を受
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（parole 
parlante）と語られた言葉





















心理療法家である E. T. Gendlin41) が、体験過程の
推進（carrying forward）と本来性（authenticity）
に注目しながら次のように述べる。


























感じることを変えるのである。」（ジェンドリン & 池見 , 




















末武 , 2009, p. 277）42)。
　近年、Gendlin は、こうした自身との関わり方
（Focusing と呼ばれる）を論理的思考過程にも拡
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になったときであって、それを脱
自（エク・スターズ）と呼んでもいい」（竹内 , 
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